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Some Aspects of Faroese Morphology
―A Comparison with Icelandic and Danish―
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　 A North Germanic language, a member of the West Scandinavian group, spoken by c. 40,000 
people in the Faeroe Islands (between Iceland and Shetland).  The islands are part of Denmark, but 
form a self-governing community in which Faeroese now has official status, being taught alongside 
Danish in schools.  Faeroese is closely related to Icelandic.  It has had a written form (using the 



















　 1846 was a decisive year in the history of the Faroese language.  In that year the young Faroese 
theologian, V. U. Hammershaimb, published in Copenhagen a number of Faroese folklore texts in an 
















英語 a book the book
ドイツ語 ein Buch das Buch
フランス語 un livre le livre











  単数   複数
 男性 女性 中性 男性 女性 中性
主格 -inn -in -ið -nir -nar -in
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対格 -inn -ina -ið -na -nar -in
与格   -num  -inni  -nu    -num   -num    -num
属格 -ins    -innar   -ins  -nna -nna  -nna
これらの後置定冠詞は，デンマーク語bogen（＝bog-en）の -enのように，例えば「女性名詞の




  単数   複数
 男性 女性 中性 男性 女性 中性
主格 -in -in -ið -nir -nar -ini
対格 -in  -ina -ið -nir -nar -ini
与格 　-num -ini 　-num    -num   -num 　-num





















　W. B. Lockwoodは，後置定冠詞に関するM. P. Barnesの指摘と同様に，名詞に関しても明確に
The use of genitive is rather limited.
と述べており，さらに属格は限られた前置詞句には用いられるが，話しことばにおいてはその使
用が非常にまれである，と指摘している。また，
Forms in brackets may occasionally be found in writing, but do not occur in the spoken language.
と説明し，複数属格のbátaに（　　）をつけている9）。また，その他の名詞 fundur [meeting], tími 






bilurin は the car［単数主格］，stjóranumは the director［単数与格］，そしてhjáは（「V　前置詞
の格支配」で論ずるが）名詞の与格を支配する前置詞である（意味は「～のところで」）。すなわち，

































格が消失しているので（ただ，en mands søn [＝a man’s son]のように属格の名残は存在するのだ
が，文法範疇としての格体系は存在しない），後置定冠詞は共性単数と中性単数の -enと -etのみ
であり，bådが共性名詞であるために，bådに -enが付加されている（複数形には -neが付加される：













主格  þungur bátur þungir bátar
対格  þungan bát þunga báta
与格  þungum báti þungum bátum
属格  þungs báts þungra báta
フェーロー語
主格  tungur bátur tungir bátar
対格  tungan bát tungar bátar
与格  tungum báti tungum bátum
属格  tungs báts tungra báta
デンマーク語
（主）  tung båd tunge både
（対）  tung båd tunge både
（与） (til) tung båd　　(til) tunge både (til＝英語 to)
（属） (af) tung båd　　(af) tunge både (af＝英語of)
英語
（主）  heavy boat heavy boats
（対）  heavy boat heavy boats
（与） (to) heavy boat　(to) heavy boats
（属） (of) heavy boat　(of) heavy boats
　アイスランド語は，古ノルド語の直接の子孫なので，フェーロー語よりも古い形を残してい
る。後置定冠詞のところで指摘したように，複数対格形がアイスランド語þunga báta　→　フェー




























　それでは，強変化動詞 taka [to take]の不定詞形，現在形，過去形を，古ノルド語（→古ノ語），
アイスランド語（→ア語），フェーロー語（→フェ語），デンマーク語（→デ語）の順に列挙し，
それぞれの形態を比較することにより，フェーロー語動詞形態論の特徴を明確にしたいと思う。
 古ノ語 ア語 フェ語 デ語
不定詞  taka  taka taka tage
現在 単数 1人称 tek  tek taki tager
  2人称 tekr  tekur tekur tager
  3人称 tekr  tekur tekur tager
 複数 1人称 tǫkum  tökum taka tager
  2人称 takið  takið taka tager
  3人称 taka taka taka tager
フェーロー語形態論
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過去 単数 1人称 tók tók tók tog
  2人称 tókt tókst tókst tog
  3人称 tók tók tók tog
 複数 1人称 tókum tókum tóku tog
  2人称 tókuð tókuð tóku tog




アイスランド語ではそれぞれの数において，3形とも異なっている，現在 tökum, takið, taka，過











 古ノ語 ア語 フェ語 デ語
不定詞  kalla kalla kalla kalde
現在 単数 1人称 kalla kalla kalli kalder
  2人称 kallar kallar kallar kalder
  3人称 kallar kallar kallar kalder
 複数 1人称 kǫllum köllum kalla kalder
  2人称 kallið kallið kalla kalder
  3人称 kalla kalla kalla kalder
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過去 単数 1人称 kallaða kallaði kallaði kaldte
  2人称 kallaðir kallaðir kallaði kaldte
  3人称 kallaði kallaði kallaði kaldte
 複数 1人称 kǫlluðum kölluðum kallaðu kaldte
  2人称 kǫlluðuð kölluðuð kallaðu kaldte












ld och nd assimileras till ll, nn (holle, binne), men i stavningen bibehålles ld, nd och införes även för 
urspr. ll, nn (falde, finde o. s. v.).
すなわち，もともとの綴りが ldのデンマーク語の単語（アイスランド語halda [to hold]）は，発
音は llと同化するのだが，綴りはそのまま維持する（デンマーク語holde：[d]は発音しない）。も
ともとの綴りが llのデンマーク語の単語（アイスランド語 falla [to fall]）も，上記の変更に合わせ













　ad urbem [to the city]（urbemはurbsの対格）
　sine dubitatione [without hesitation]（dubitationeはdubitatioの奪格）
ドイツ語
　trotz des Regens [despite the rain]（RegensはRegenの属格［2格］）
　ohne Arbeit [without job]（ArbeitはArbeitの対格［4格］）
アイスランド語
　frá Íslandi [from Iceland]（Íslandiは Íslandの与格）






gjøgnum veggin [through the wall]（vegginはveggurの対格）
frá húsum [from home]（húsumはhúsの与格）
さらに，W. B. Lockwoodは，（それほど広範囲にわたらないが）話しことばでは地名との関連で，
前置詞millumは
millum Grønlands og Íslands [between Greenland and Iceland]
 （Grønlands, ÍslandsはGrønland, Íslandの属格）
のように属格を使用することはあるが，一般的には
millum Grønland og Ísland [between Greenland and Iceland]






いのだが，属格，与格の名残を慣用表現的な定型前置詞句に見ることができる（“Relics of old 
inflexions after certain prepositions”20））。
at have i sinde [to intend]
nu til dags [nowadays]
at komme af dage [to die]
indenbys [local]
at gå ～ til hænde [to assist (somebody)]






































tung båd tunge både
heavy boat heavy boats
tungt bord tunge borde














　最後に，Joan BybeeがLanguage Change（p. 11）の中で指摘している重要な記述に注目したい：
　 Understanding language change helps us to understand synchronic states, their structure, and 
the variation that is not found in them.
と述べており，共時的な言語状況の正確な観察における，通時的言語変化理解の重要性を強調し
ている。また，同ページで
　 ... the current situation is best understood in the context of past developments as well as 
















1） D. Crystal. An Encyclopedic Dictionary ..... p. 132.
2） B. Hagström “Research in Faroese language ...” p. 102.
3） B. Hagström “The Faroese Language” p. 35.
4） M. P. Barnes “The standard lanaguages and ...” p. 1574.
5） B. Kress. Isländische Grammatik. p. 82.
6） 表の作成には，M. P. Barnesなどの論文を参考にした。アイスランド語との相違をわかりやすくするため
に（　　）は取ってあるが，「属格はあまり使われない」傾向があるので，フェーロー語形態論を扱った論文，
研究書では変化表の中によく（　　）がつけられている。
7） “Faroese” p. 202: Table 7.7 The suffixed definite articleの変化表のNoteの箇所。
8） W. B. Lockwood. Introduction. p. 28.
9） W. B. Lockwood. Introduction. p. 28:
 The use of the genitive is rather limited. As a syntactical case it occurs in the spoken language only in a 
very few cases, but it is found more widely in certain prepositional phrases. Still most nouns do not exist as 
independent words in the genitive at all, ...
10） W. B. Lockwood. Introduction. pp. 30―35.
11） 例えば，M. P. Barnesは “Many nouns have genitive forms only in the written language; ”と指摘している
（“Faroese” p. 198）。
12） M. P. Barnes “The standard lanaguages and ...” p. 1581;
 さらに，彼は “Faroese”で，“the genitive has been largely superseded by circumlocutions”と指摘している
（p. 198）。
13） W. B. Lockwood. Introduction. pp. 30―5.
14） M. P. Barnes “Faroese” p. 202.
15） 形容詞の強変化については，W. B. Lockwood. Introduction. p. 46参照。
16） 名詞に関して，M. P. Barnesは次のように述べている：
 ... nominative and accusative forms have become identical everywhere ...
 (“Faroese” p. 198)
17） De Nordiska Språken. pp. 70―1.
18） これについては，デンマークの言語学者A. Hansenも，“oprindeligt ld, nd faldt sammen med ll, nn, ...”と
説明している（Moderne Dansk 1. p. 357）。
19） W. B. Lockwood. Introduction. p. 90 & p. 93.
20） W. G. Jones & K. Gade. Danish. A Grammar. p. 72.
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